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Experimental Study on Mechanism of Elevation of Blood 
Pancreatic Enzymes Follwing Pancreatic Duct Obstruction 
T ADASH! :¥I A TSUMOTO 
The 1st Department of只urgery,Faculty of ¥ledicine, Kyoto University 
(Director: Prof. Dr. TAKA vosHI TOBE) 
Fifty four rabbits were divided into 4 groups according to the site of the complete obstruction 
of the main pancreatic duct. In each group, blood amylase and lipase levels were studied daily 
for 10 days postoperatively. The amount of the pancreatic parenchyme distal to the ductal 
obstruction was 100%, 80%司 50% and 20% of the total pancreas, respectively. In the first 
3 groups, blood enzyme levels were elevated for 7 days‘reaching their peaks on the 1st post-
operative day. However, there were no significant differences in the duration and the degree 
of elevation of the en勾引1elevels among these 3 groups. 
In the 20% group, no勾nificantelevations of blood enzyme concentrations were observed. 
Furthermore, various ischemic conditions川 reinduced in this 20% 川 eaof the pancreaメ by
ligating the arteries supplying this area. but blood enzyme levels did not elevate. 
The incomplete ductal obstruction at its point of entry into the duodenum followed the similar 
pancreatic hyperenzymenia as shown after complete obstruction. Therefore, degradation of 
blood amylase and lipase was studied. After a rapid injection of pancreatic juice into circulation 
of the rabbit, amylase and lipase disappeared from the blood in a biexponential fa必ionwith 
mean blood half-times of 93 min and 22 min, respectively. The disappearance rates were 
independent of amounts of pancreatic juice infused. ¥Vhen rabbit received intravenous infusion 
of pancreatic juice at a constant rate for 4 hour人 theinitial rapid increase of blood enzyme 
activity was followed by a gradual increase during the 4-hour infusion period. Urinary excretion 
of amylase and lipase accounted for about 37°·~ and 21 %、respectivぞlyof the enzymes removed 
from the blood. Only small amounts of amylase川idlipase were excreted in bile (1.2-1.6%,. 
Kew words: Amylase, Lipase, Pancreatic ductal obstruction, Pancreatic fibrosis. 
索引語：アミラーゼ， リバーゼ，勝管閉塞，勝線維化．
Present address: The 1st Department ofメurgery,Faculty of ¥ledicine、KyotoUniversity, Sakyoku, Kyotr人
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This刈udv suggested th汁tblood pancrl'atic enzyme levels do not correlate with the extent 



































































































































重量5ちを測定したが，その平均値は 1 群－100~弘 2群





















































勝液静注速度は 1.54 ml/時間， 1.48 ml/時間， 0.77 
ml/時間 の3種類とした．尚単位体重当りの静注速度















各群の勝管閉塞前の血中ア ミラ ゼー値は， 1群 140
土50U/dl, 2群 199±75U/dl, 3群 167土74U/dl, 
4群 184土50U/dl，血中リバーゼ値は1群 1.1土0.7 
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図4. 主勝管完全閉塞各群における血中リバーゼの縫移
1群 1287土933U/dl, 2群 1566土1211U/dl, 3群
906±457 LT/di, 4群 235±75U/dl，であり，リバー
ゼのそれは， I群 9.4土3.8U/ml, 2群 11.9土5.1 






では2日目 697±506U/dl, 3日目 417土350U/dl, 
4日目 289±253U/dl, 5日目 246土150U/dl, 6日
目 265±150U/dl, 7日目 180士118U/dl, 8日目
128±33 U/dl, 9日目 113土33U/dl, 10日目 114
土20U/dlであった． 次に2群では2日目 924土452
U/dl, 3日目 500土396U/dl, 4日目 493±416U/dl, 
5日目 435土354U/dl, 6日目 373土347U/dl, 7 
日目 315土200U/dl, 8日呂 222±69U/dl, 9日目
197士58U/dl, 10日目 164土58U/dlであった． ま
た3群では2日目 689壬477U/dl, 3日目 533土487
U/dl, 4日目 394士189U/dl, 5日目 450土342U/dl, 
6日目 307±199U/dl, 7日目 288土214U/dl, 8 
日目 223±128U/dl, 9日目 183±23U/dl, 10日目
157±38 U/dlであり，そして4群では2回目 225±
72 U/dl, 3日目 189±61LT/di、4日目 170土60U/dl, 
5日目 160土39U/dl, 6日目 154土34U/dl, 7日目
165±39 U/dl, 8日目 176士54U/dl, 9日目 146土
17 U/dl, 10日目 147±24U/dlであった．
血中リバーゼの各群推移をみると， 1群では2日目
5.1土3.6 U/ml, 3日目 2.6土2.3 U/ml, 4日目
1. 8土1.4 U/ml, 5日目 1.7土1.1U/ml, 6日目
1. 8士1.3 U/ml, 7日目 1.6士0.7 U/ml, 8日目
1. 3土0.7 U/ml, 9日目 1.5土0.8U/ml, 10日目
1.4±1.0U/ml，であり， 2群では2日目 5.5土1.2 
U;ml, 3日目 4.0±3. 8 U/ml, 4日目 3.4土3.0
U/ml, 5日目 2.8土1.7 U/ml, 6日目 2.7土1.4 
U/ml, 7日目 2.4土1.1U/ml, 8日目 1.9±0.9
U/ml, 9日目 1.7土1.0 U/ml, 10日目 1.7土0.7 
U/mlであり，3群では2日目 4.5土3.4 U/ml, 3日
目 2.6±1. 0 U/mg, 4日目 2.1土0.9 l'. ml, 5日目
2. 2±0. 7 U/ml, 6日目 2.0±0. 9 U/ml, 7日目1.6 
士1.0 U/ml, 8日目 1.6:0. 6 U/ml, 9日目 1.4土
0. 4 U/ml, 10日目 1.5±0. 5 U/ml，最後に4群では
2日目 1.6土0.3じ nil, 3日目 1.3±0.3U1rnl,4日
目 1.1土0.3 U/ml, 5日目 1.3土0.3 U/ml, 6日目
1. 1土0.4 U;ml, 7日目 1.1土0.4 U/ml, 8日目 1.1 












































1~11) 日外宝 ~·~ ；）りを 前5号 （昭利J62fj：ニ9月）
L.《1. リパーゼ値は l.2土0.4じ／llであった．手術
翌日の血中アミラーゼ値は 263土93L', di, リバーゼ
値は l.7 ±0. 6じmlと，わずかに上昇傾向がみられ
た．その後の血中アミ ラーゼの推移は， 2日目 128土
36 l ’di, 3日目 146±43Lソdi,4日目 113±35U/dl,
5日目 143±33U;dl, 6日目 178±53¥;/di, 7日目
123土46L', di, 8日目 138:' ：~5 l＇.’di, 9日目 145±
48 U/dl, 10日目 155±36U/dlであり，血中リバー
ゼの推移は， 2日目 l.3.o:O. 9 LI/ml, 3日目 l.2土




0. 1 L'11il, 6日目 1.3土0.1U/ml, 7日目 1.2土0.2


































アミラーゼは65～130分 （平均93分）， リノfー ゼは17～
32分 （平均22分）であった（図14）.前述した静注目分
後のピーク値は，各々勝液 2ml/kg投与で，アミラー
ゼ 4150U/dl, リバーゼ 59.6 U/ml, 1 ml/kg投与で，
アミラ セー‘2500U/dl，リノfー ゼ 35U, ml, 0. 5 mi/kg 






































定であった．この事は，すなわち血袋 lOOmlあたり (a）胆汁への勝酵素排他 （同17)
の血中消失量でみると，投与量が多い程（血中濃度が 30分毎の胆汁排池量は2.7～3. 4mlと比較的安定し
高い程），消失量は多い事を意味している．その結果， ていた．自家勝液静注前の胆汁中のアミラーゼ濃度は
各種目率液静注目分後にみられた血中濃度差か，以後時 35 LT .・c11. リパーゼ濃度は 0.1 lソmlで，各々血中の
間経過と共lζ急速に狭まっていく事がわかった． 約309，，と8%の濃度であった．
(2）持続的勝液静注実験（図15,16) 勝液 lml静注後血中のアミラーゼ， リパーゼは著








静 j主勝 i夜量 静，主15分後の血中酵素量 4時間の間に血中から消失した 消失率
（家兎体重） (U/100ml) (a) 酵素量（U/100ml) (b) （ト100%)
ア 2 ml/kg (2.2 kg) 4150 2450 59% 
‘ ・．
ラ 1 ml/kg (2.2 kg) 2500 1500 60% 
ゼ。5ml/kg (2.0 kg) 1550 970 63% 
リ 2 ml/kg (2.2 kg) 5960 5760 97% 
J( 
1 ml/kg (2.2 kg) 3500 3380 97% 
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腸満飾，主適度（体量 ｝
。---0 1.54ml／時間（2.0kg)
















＆ーーー企 148ml／時間 （2.6kgl 
















(U／，訓>I I '¥. (U/ml) 
1000 ，。
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